











































































































































































































































































































































































































































































































(25) Harold Wells, “Theology for Reconciliation: Bibilical Perspectives on Forgiveness and
Grace.” The Reconciliation of Peoples: Challenge to the Churches. Gregory Baum and Harold




“Wa” in Japanese Culture and “Unity” Given
by Christ in the Gospel
M. Kurasawa
“Groupism,” one of the characteristics of Japanese culture drives towards conformity.
The spirit of “wa” has supported this groupism since ancient times. This article will
investigate its mechanism, critique it, and, if possible, evangelize it in the light of the
“unity” given by Christ.
“Wa” in Japanese Culture. “Wa” as described by the Seventeen Constitution of Shotoku
Taishi is the fundamental spirit for “moral nation building.” It is also the prin-ciple of
community that strengthens religious solidarity. From the ancient times to the present,
Japan has cultivated this group conformity by the spirit of “wa.” The individual is
recognized only as an opposite to groupism.
Japanese “Wa” and “Unity” Given by Christ: A Study in Encounter. The biblical concept
that is similar to Japanese “wa” might be “in union as a body.” The Bible clearly supports
“unity in diversity.” The individual, in the Emperor-centered religious ritual community,
is forced to assimilate to a certain group; but in Christ-centered community, the individual
is led to the harmonious union with Christ through the church even while keeping his/her
identity. “Wa” in Christianity is unity in diversity, especially our respect for and our
identification with the less respectable. The key to doing this is to follow in the steps of
Christ's reconciling work.
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キリストと世界　第10号（2000年）
〔日本語要約〕
日本文化の「和」と福音にみる「キリストの和」
倉　沢　正　則
日本の文化的特徴の「集団主義」には，新入者の既成集団への「同化」とい
う力が働く。「和」の思想が集団主義を強めている。そのメカニズムを解明し，
キリストにある「和」との切り結びを，この小論では考察する。
日本文化の「和」：聖徳太子の十七条憲法における「和」は，天皇中心の中央
集権体制確立のなか，人倫国家建設の根本精神である。それはまた，祭事的団
結を強化させる共同体的原理で，古代から現代に至るまで，一様的な集団主義
を育んで来た。そこでは個人は常に「異分子」として覚えられる。
日本の「和」とキリストの「和」との切り結び：日本の「和」に近似の聖書
の概念は，「一致(一体）」であるが，それは多様性の中の一致を指し示してい
る。「個」は，日本の天皇中心の祭事的共同体では，集団への同一化となるが，
キリスト中心の共同体では，主体を保ちつつ，調和ある一体へと指向する。キ
リスト教の「和」は，見劣りする者をことさら尊ぶ多様性の中の一致であり，
その鍵はキリストの和解のすがたである。
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